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Abstract:  Meiosis is an essential process for the production of gametes, and it consists of 
one round of chromosome replication and two rounds of mitosis. During meiosis, the chromo-
some number must be accurately halved, or subsequent generations produced by fertilization 
of gametes with irregular numbers of chromosomes will become aneuploids, which are lethal 
in most cases. This accuracy is guaranteed by homologous chromosome synapsis and even 
segregation. Therefore, synapsis and the following segregation are prerequisites for the pro-
duction of normal gametes and the next generation. The molecular mechanism of chromosome 
control during meiosis of plants remains unclear. Unknown components such as ncRNA may 
be involved. In order to elucidate components of this mechanism, a new method of intact chro-
mosome preparation is necessary. We explored the Digest-and-Fix method, which consists of 
two steps. First, digestion of pollen mother cells with cell wall-digesting enzymes while keep-
ing their plasma membrane intact, and second, simultaneous fixing and spreading of chromo-
somes with Farmer’s solution onto slide glasses.
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以下の蕾を取り出し、萼片をできるだけ切除した。
萼を除いた蕾を、ホールスライドガラスに用意した













スライドガラス上の 3 μL の 60％酢酸溶液に移し、
葯を潰して花粉母細胞をスライドガラス上に拡散さ






















































シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana Landsberg 
erecta）は培養土に播種し、神奈川大学湘南ひらつ
かキャンパスの植物育成棟内で栽培した。24℃、14




























図 3．消化した蕾の花粉母細胞．A．0.5 ｈ処理した蕾のもの．B．4 ｈ処理した蕾のもの．
C．14 ｈ処理した蕾のもの．スケールバー，20 μｍ．
図 4．0.5 時間消化した蕾の花粉母細胞の減数分裂
期染色体の DAPI 染色画像．A. 細糸期．B. 合糸期．
C. 太糸期．D. 複糸期．E. 第二分裂前期．F. 第二分
裂後期．スケールバー，5 μｍ .
図 2．酵素処理を行った葯．A．消化前の蕾，B．0.5 ｈ処理した蕾のもの．C．4 ｈ処理
した蕾のもの．D．14 ｈ処理した蕾のもの．スケールバー，0.2 mm．





























































































































 図 1A のようなシロイヌナズナの花序を集め、花
粉母細胞が減数分裂を行っていると予想される大き
さの蕾を選抜した。蕚が残っていると消化酵素が葯
中に侵入しに い 考え、先端の鋭利 針を用いて、
蕾から萼 除くことにし （図１C）。葯が露出した
状態の蕾を酵素液に沈めた。使用する酵素としては
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図 5．4 時間消化した蕾の花粉母細胞の減数分裂期染色体の DAPI 染色画像．A. 細糸期．B. 合糸期．C. 移動期．D. 第
二分裂中期．スケールバー，5 μｍ .
図 6．14 時間消化した蕾の花粉母細胞の減数分裂
期染色体の DAPI 染色画像．A. 減数分裂前間期．
B. 細糸期．C. 合糸期．D. 太糸期．E. 移動期．F. 第
二分裂前期．G. 第二分裂中期．H，I. 融合した花
粉母細胞．スケールバー，5 μｍ .







































図５．4 時間消化した蕾の花粉母細胞の減数分裂期染色体の DAPI 染色画像．A；細糸期，B；合糸期，
C；移動期，D；第二分裂中期．スケールバー；5 μｍ 
図６．14 時間消化した蕾の花粉母細胞
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